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The double Sing-around method was conceived by which the difference of 
sound velocities in sample liquid and in standard liquid would be precisely 
m回 sured.The method could not be ultimately realized， but from the process 
to test the conception， an idea in which a binary scaler is combined to a 
single Sing-around circuit was yielded. It was confirmed by experiment and 
theory that the latter method has a comparable precision to and much 
simpler circuit construction than the former. By this improved Sing-around 
method， velocities in di1ute water可 olutionof alkali-halide could be measured 
in the concentration range 0.01-0.05 mo1j1. 
1 はじめに
液体中の音速を測定する方法としてのパノレス循環法






























T1=N(去十 td1) .....(1) 
日(す+td2) ....イ2)












111¥ 4T = T1-T;c=NI2t一一一一一) ・H ・H ・.(5)“¥VO V;c I 
となり，さらに V;c=Vo+Jvとおき， Av/vの二乗以
上を省略すると
N/~ Av 4T =一一土 . 一一-Vo Vo 
?? 。?




















































































T = N( + +td) .....(8) 
において，蒸溜水の温度を変えることによって Uが変
化する。その Uの変化による Tを測定すれば，後に述
べる方法によって lとtdを求めることができる D この
方法がf-測定法より精度が上ることは簡単な計算によ
ってわかる01は今の場合 104の程度であるから，Tを






























キ度 1T CtlS) 1 (m/sec) 1M|!;(g 口C民")  μS  i  (μS/cm) 
1473.63 6.78596 I 99.3747 
20.789 I 808061 1485.05 6.73378 98.6402 
お .036 802146 1495.03 6.68435 97.9182 
29.076 797269 1506.91 6.63609 97.3228 
32.981 792940 1517.却 6.59108 96.7826 
38.355 788114 1526.33 6.55166 96.2053 
42.965 784512 1533.82 6.51967 95.7656 
47.324 781880 1539.74 6.49460 95.4443 
50.985 78∞57 1543.91 6.47706 95.2218 


































2，g 2五 2.4 2.2 2.0(別、66・C) 器を使用して繰返し周期を測定すればよいではないか
ベックマン温度計のよみ (OC) という点である口現在使用している電子計数器の時間
団3 NaF水溶液のT-/:/特性 基準は 1μSで‘あり，二進スケーラによって繰返し周期
の約10'倍の時間間隔を測定しているのである。した
がって，もし二進スケーラを使用しないこととすれば，
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